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LES EGLISES LOCALES
OU PARTICULIERES
SELON LE PERE LIBERMANN

Un des sujets les plus etudies au Synode des Eveques de
1974 a ete celui des Eglises locales ou particulieres; pour se
rendre compte de I’interet qu'a suscite ce probleme, il suffirait de rappeler les comptes rendus donnes par la Presse sur
les interventions des Peres et specialement sur les rapports
des groupes linguistiques; un bon resume en a ete donne par
le Bulletin de I’Agence Fides en langue anglaise du 6 novembre 1974, et repris par I’edition en langue franqaise du meme
jour. Plus significative encore est la place donnee a ce sujet
dans la Declaration finale des Peres Synodaux, et dans la
Liste officielle des questions traitees par le Synode'. II serait
interessant de signaler I’insistance des eveques des pays dits
du Tiers-Monde et specialement d'Afrique et d’Asie sur ce
point. Mais ceci nous entrainerait trop loin. Mon but est plus
limite; je voudrais essayer de montrer que deja le P. Libermann avait compris, au moins dans ses grandes lignes,
I’importance de cette question, et cela a une periode ou bien
peu, semble-t-il, en avaient entrevu I’exigence pour le travail
missionnaire. II serait bien peu serieux et, disons-le, antiscientifique, de vouloir trouver chez lui une problematique
semblable a celle qui domine de nos jours; mais il peut etre
interessant de constater que les principes fondamentaux
etaient deja tres clairs dans son esprit.
Un Pere Oblat de Marie Immaculee, J. Kirkels, a defendu
recemment a Strasbourg une these qui concerne notre sujet,
mais il se base presque exclusivement sur les lettres du P.
Libermann au Cardinal Prefet de la Propagande, entre 1840 et
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1849^. II me semble possible d’elargir son enquete, ce qui
nous permettra aussi, je I’espere, de corriger ou au moins de
nuancer certaines de ses conclusions. Je suivrai done, en
toute simplicite, I’ordre chronologique des ecrits du P. Libermann, me reservant de faire, en terminant, une synthese
rapide des elements que nous aurons rencontres.

LES PREMIERES INTUITIONS
C’est le 28 octobre 1839 que Francois Libermann, alors
maitre des novices a Rennes, decide de consacrer sa vie a
I’oeuvre des Noirs; dans la lettre qu'il ecrit le meme jour a M.
Le Vavasseur, il mentionne, en passant, les dispositions de M.
de la Bruniere qui a decide de se joindre a I’oeuvre projetee.
Et sous sa plume nous trouvons cette expression pour le
moins surprenante; «Le bon M. de la Bruniere est tout
negre... »^. Un simple mot, mais deja revelateur : dans la
pensee de Libermann, c’est le missionnaire qui doit changer
sa mentalite, s'adapter a ceux qu’il veut servir, et non le
contraire. Nous verrons plus tard que telle est bien I’intention
du futur fondateur.
Ce dernier part pour Rome quelques jours plus tard; il y
arrive le 6 janvier 1840, jour de I’Epiphanie, et commence a
rediger le rapport qu’il remettra a la Propagande le 11 mars.
Quelques jours plus tot, le 2 mars, ecrivant a M. Bureau, alors
eleve a S. Sulpice, et qui songe a se joindre a I’oeuvre des
Noirs, il ecrit ces quelques lignes : «Il faut qu’ils (les missionnaires) estiment, qu’ils respectent et qu’ils aiment tous les
hommes, et cela, dans toute la sincerite de leurs coeurs, et
qu’ils agissent en consequence »'*. Estime, respect, amour :
trois mots bien significatifs; le missionnaire ne vient pas pour
detruire, mais pour reconnaitre les valeurs deja presentes
dans ceux auxquels il apporte I’Evangile.
Le Memoire a Mgr Cadolini est tres precieux : on y park,
sans doute, de la misere, de I’abandon dans lesquels sont les
noirs, de leur ignorance, de leurs vices; comment pourrait-il
en etre autrement, etant donne la connaissance qu’on en avait
alors? Mais, des ce premier document officiel, Fr. Libermann
park de la formation d’un ckrge indigene, «ce qui nous
parait etre d’un bien immense et de la plus grande necessite»^; il mentionne la possibilite pour les missionnaires, lors-
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que les besoins du pays ne seront plus si grands, d’etre transplantes «dans un autre plus necessiteux»*.
Cette meme idee revient avec force dans une lettre du 5
octobre a un correspondant inconnu : «Si dans cinquante
ans, tous les Negres sont en bon etat, qui empechera les missionnaires de courir alors au secours d’une autre partie de
I’Eglise, laquelle, a cette epoque, se trouvera la plus abandonnee et la plus meprisee»^? Ainsi, des ce moment, le jeune acolythe prevoit qu’un jour viendra (et il n’est pas loin, pense-til), ou les eglises locales seront suffisamment etablies pour se
passer des missionnaires; ceux-ci ne sont, comme le dit la
Regie Provisoire qu’il ecrit en cette periode, que les «serviteurs» des plus pauvres®. Cependant, ils n’abandonneront pas
«une Mission commencee pour en entreprendre une autre®
qui serait encore plus pauvre, « a moins que, par la grace et la
benediction de Dieu, la premiere soit dans un si bon etat
qu’elle n’ait plus les conditions indiquees® de pauvrete, de
grand besoin, d’abandon®. Principe important dont la valeur
est toujours actuelle; une fois engages dans une tache determinee, les missionnaires lui demeureront fideles jusqu’a ce
que I’eglise locale puisse se passer d’eux et devenir pleinement independante; I'expression «eglise locale® n'est pas
employee, mais I’idee est indubitablement presente a la pensee de Libermann. II suffirait, pour s’en convaincre, de reliere
le chapitre entier qu’il consacre a la formation d’un clerge
indigene partout ou les missionaires du St. Cceur de Marie
seront etablis (regie Provisoire, P''' partie, ch. 8).

LES DEBUTS DE LA FONDATION
Le 8 Janvier 1841, M. Libermann quitte Rome, ayant
reussi a obtenir les autorisations necessaires. II ne sera
ordonne pretre que le 18 septembre de la meme annee, mais,
entre temps, il continue sa reflexion sur I’ceuvre entreprise.
Dans une lettre, datee du mois de Janvier 1842, a Monsieur
Dupont, eleve a S. Sulpice, il redit : «Suppose que cette
grande misere et mepris et delaissement cessent parmi eux
(les Noirs), et qu’ils rentrent dans I’etat ordinaire des peoples
de I’Europe, nous devons nous adresser ailleurs et chercher
un people plus miserableAutrement dit : quand les peu-
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pies evangelises auront une « eglise» suffisamment etablie, ils
doivent en prendre eux-memes la responsabilite et la direc
tion.
Au commencement de fevrier 1842, il fut question d’unir
la nouvelle societe a la Congregation de la Sainte Croix du
Mans; M. Libermann refuse, parce que le but de la SainteCroix n’etait pas le meme que le sien". Dans une lettre du 15
fevrier a M. Moreau, superieur de la Sainte-Croix, il donne
les causes de son refus; relevons ce petit mot : « On fera tout
ce qu’on pourra pour former un clerge indigene®'^.
Peu apres, en decembre, il est question d’envoyer les missionnaires, non plus seulement dans les colonies fran?aises
ou anglaises, mais en Guinee'^. M. Libermann tache de rassembler tous les renseignements qu’il peut avoir sur la popu
lation de ce pays; une lettre du 3 janvier 1843 a M. Gamon,
Sulpicien, resume ce qu’il a appris sur leurs mceurs, leurs
croyances religieuses, les qualites qui les predisposent a recevoir I'Evangile''*; meme impression favorable dans une lettre
du 7 fevrier a Madame Bresdon de Nantes'^, et dans une let
tre du 17 fevrier a la Superieure de Castres'*; M. Libermann
mentionne aussi les defauts des Guineens, tels qu’ils lui ont
ete decrits, mais il n’y insiste pas; les missionnaires devront
apprendre leur langue des la premiere annee
L’idee que les Africains doivent etre leurs propres apotres des que ce sera possible, amene M. Libermann a accueillir a La Neuville, en Avril 1843, un jeune noir, Thieroco,
ancien esclave, «un jeune homme robuste et bien fait, plein
d’esprit et de vivacite, intelligent, adroit; il apprend tres facilement et a bonne memoire, plein de bon sens et d’un excel
lent caractere; il est, du reste, rempli de foi et de piete. Il y a
beaucoup a en esperer pour son pays®'®. Mais ses projets
vont beaucoup plus loin; des le 8 octobre 1843 il ecrit au Car
dinal Prefet de la Propagande son desir de fonder un seminaire a Haiti, et le contexte de la lettre montre clairement
qu’il voudrait voir dans I’ile s’etablir non seulement un clerge
national, mais aussi un eveque du pays, malgre I’opposition
du gouvernement'*. En meme temps, il se donne beaucoup de
mal pour que les missionnaires soient totalement indepen
dants du gouvernement frangais pour I’exercice de leur ministere; de nombreuses lettres de novembre et decembre 1843
s’occupent de ce probleme^®.
Au debut de 1844, il reparle de fonder «au plus vite® un
seminaire a Haiti^', un autre en Guinee «au plus tot possible
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et de former un clerge indigene afin que Ton puisse se passer
des pretres etrangers*^^. Bientot le projet s’elargit; on tachera
detablir une on plusieurs maisons d’education pour les Africains; il y aurait un etablissement de culture generale et de
specialisation pour des enfants et Jeunes gens qui pourraient
ensuite apporter a leur pays les valeurs de la civilisation
(europeenne), et aider leurs freres africains tant sur le plan
humain que sur le plan spirituel et surnaturel; il y aurait un
etablissement special pour la preparation des futurs pretres^^, car il faut absolument former un clerge indigene pour
esperer la conversion de I’Afrique^'*. Notons au passage que
M. Libermann, lorsqu’il parle dans ces pages de la civilisation,
ne pense qu’a celle de I’Europe; comment aurait-il pu, de son
temps, soupqonner que les Africains pouvaient avoir aussi
une certaine civilisation, une authentique culture, differents
de celle de I’Europe?
A chaque instant il revient sur la necessite d’un clerge
originaire du pays : «Si nous ne formons pas un clerge indi
gene, nous ne reussirons jamais a cette mission
il s’agit ici
de S. Domingue, mais le meme principe vaut pour Madagas
car et Hai'ti^^, pour la Guyane^^ et la Guinee^®. Un passage
dune lettre a M. Gamon, du 20 mai 1844, exprime bien la pensee de M. Libermann sur ce point, en le liant a sa conception
generale de de la Mission : « L’etat des missions est tel que le
plus grand bien a faire ne consiste pas a perfectionner une
oeuvre dans un pays et lui donner un soin reuni de plusieurs
communautes; il consiste plutot a disperser nos efforts, a por
ter la foi dans de grandes etendues de pays, a perfection
ner cependant les choses autant que nous pourrons; nous formerons pour cela un clerge indigene qui achevera ce que les
missibnnaires auront commence avec le secours et le soutien
de ces missionnaires»^®. Il s’agit done de bien former un
clerge indigene, puis de le laisser achever I’oeuvre commencee
par les missionnaires, ceux-ci n'etant plus la que pour les
aider et les secourir tant que cela sera necessaire. Telle etait
bien la pensee des eveques africains au dernier Synode.
On ne saurait pourtant passer sous silence quelques textes qui, aujourd’hui, nous paraissent genants. A plusieurs
reprises M. Libermann semble douter de la possibilite de for
mer des pretres noirs qui aient la valeur des pretres blancs. A
la communaute d'Assinie, il ecrit le 24 juillet 1844 : « Je crois
de plus en plus qu’il faut decidement embrasser tous les
moyens possibles pour former un clerge indigene... Je
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congois bien que les pretres noirs ne vaudront pas les blancs,
mais I’un n’empechera pas I’autre, et une fois qu’on aura des
pretres noirs, on pourrait entreprendre les pays les plus malsains, et par la secourir les endroits les plus importants. Nos
missionnaires parcourraient les cotes pour soutenir ces pre
tres noirs
Une lettre ecrite quelque jours plus tard au Ministre de la
Marine nous fera mieux comprendre la pensee de Libermann;
apres avoir affirme la necessite du clerge indigene, a cause de
la penurie des missionnaires et de I’insalubrite du climat, il
ajoute que «les pretres noirs auront I’avantage sur les Europeens sous bien des rapports aupres de leurs compatriotes;
mais abandonnes a eux-memes, ils ne se soutiendront pas et
ne produiront pas longtemps, ni dans toute son etendue, le
bien qu’on a lieu d’en attendre. Ils auront besoin d’etre gui
des et encourages par des missionnaires europeens»^'. II
semble done que la crainte du fondateur concerne le premier
clerge africain ; il pense que la formation regue dans un pays
encore pai'en ne le predispose pas a la perseverance; il lui faut
«perdre ses anciens gouts, prendre des habitudes europeennes, pour bien former son caractere, acquerir un peu d’energie...
La meme crainte est exprimee quatre jours plus
tard dans une lettre au Prefet de la Propagande : si les pre
miers candidats n’etaient pas formes et soutenus par les mis
sionnaires, «il serait a risquer qu’on ne trouvat pas dans les
Noirs I’energie suffisante pour operer le bien. Ils auront
besoin d’etre soutenus, au moins le plus grand nombre
d’entre eux»^^.
Ce n’est pas seulement le petit nombre des missionnaires
ou I’insalubrite du climat qui exige la formation d’un clerge
du pays : les pretres africains « produiraient un bien conside
rable et gagneraient bientot la confiance des peuplades dont
ils auront ete tires : ils auront une grande facilite a abolir la
superstition et I’idolatrie; ils seront plus capables que les
Europeens de detruire le mahometanisme dans les nombreuses contrees ou il est etabli, et de lutter avec avantage contre
le protestantisme®. Ces lignes ecrites au Prefet de la Propa
gande apres la nouvelle de la mort des premiers missionnai
res envoyes en Guinee, sont completees par d’importantes
considerations sur I’aide que des laics africains bien formes
pourraient apporter a I’evangelisation comme catechistes^'* et
il revient sur cette idee dans une lettre de la meme epoque a
M. Le Vavasseur ; « Les pretres et les catechistes noirs seront
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bien plus capables que nos missionnaires de resister aux
erreurs des ministres protestants et des mahometans. Au
moins, avec leur secours, nos missionnaires I’emporteraient
bien plus facilement sur ces suppots du demon
Ces derniers mots choquent nos oreilles habituees a un langage plus
CECumenique, et refletent bien la mentalite du temps; ce point
pourrait faire I’objet d’une etude interessante qu'il est impos
sible d’entreprendre ici.
Le projet de former des future pretres, et aussi des laics
qui puissent devenir catechistes, revient constamment dans la
correspondance des dernieres semaines de 1844^*. Une lettre
de la Propagande, regue peu de jours avant Noel, encourage
M. Libermann dans son projet de fondation d’une maison a
Rome a cette fin, mais demande des precisions sur les ressources financieres dont il dispose; la reponse est datee du
jour de NoeP^.
Des les premiers jours de 1845, un evenement inattendu,
le retour en Europe de M. Luquet, va etre I’occasion d’une
nouvelle reflexion et d’un approfondissement.

LES RELATIONS AVEC M. LUQUET
M. Libermann connaissait M. Luquet depuis juin 1838,
date a laquelle ce dernier etait entre a S. Sulpice. II avait
meme espere quelque temps que le jeune homme s’unirait a
la nouvelle oeuvre des Noirs; mais, apres bien des hesitations,
M. Luquet se decida pour le Seminaire des Missions Etrangeres, ou il fut admis en 1841. Pendant son sejour a la rue du
Bac, M. Luquet etudia soigneusement I’histoire de la Societe
des Missions etrangeres, et prepara la publication d’un livre
sur ce sujet qui, sous le titre de « Lettres a Mgr de Langres »,
parut chez Gaume, en 1842, quelques jours avant le depart du
jeune pretre pour I’lnde. Ce gros ouvrage de 600 pages, traite
abondamment, entre autres, de la necessite du clerge indi
gene et d’une hierarchie indigene. Il est difficile de dire si M.
Libermann a eu quelque influence sur cette orientation pre
cise de M. Luquet, ou si au contraire, I’ouvrage de ce dernier
aura eu une influence sur le fondateur. Ce dernier avait deja,
pendant son premier sejour a Rome, ecrit deux lettres a
M. Luquet, encore eleve a S. Sulpice; la 2^ lettre, datee du 4
aout 1840, est un veritable traite sur ce que, aujourd’hui, nous
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nommerions les «charismes»; a cette date M. Libermann a
deja compose son Memoire a Mgr Cadolini, et il a ecrit sa
Regie Provisoire; dans sa lettre, M. Libermann annonce
I’envoi des premiers cahiers de cette derniere (avec une glose
explicative) a M. Pinault, directeur a S. Sulpice^®. Il est done
certain que le P. Libermann n’avait pas attendu les recherches de M. Luquet pour prendre position sur le probleme qui
nous occupe id. Mais il est fort possible, sinon probable, que,
pendant I'annee 1842, ils soient demeures en contact, et aient
discute de ces questions. Il est, en tout cas, tres significatif
que le jeune missionnaire avant de partir aux Indes le 21
decembre 1842, ait tenu a prendre un engagement par ecrit
concernant ce point et qu’il deposat cet ecrit sur I’autel dedie
au Coeur Immacule de Marie en I’eglise Notre-Dame des Victoires. Il y ecrivait, en particulier, les lignes suivantes : «Le
principe fondamental... est done... qu’il faut par tous les
moyens possibles tendre a faire des pays de missions de veritables eglises independantes des secours de I’Europe et ne
relevant, comme toutes les eglises de la terre, que de la sainte
et unique mere et maitresse de tous les chretiens, la glorieuse
Eglise catholique romaine»^^. Il est difficile de penser,
lorsqu’on salt les liens qui unissaient M. Libermann a N.D.
des Victoires, qu’il soit demeure etranger a cette demarche.
Parti pour I’lnde le 21 decembre 1842''®, M. Luquet assista
a la preparation et au deroulement du Synode de Pondichery
(Janvier 1844); mieux il fut charge par le Synode de se rendre
a Rome pour presenter et promouvoir les decisions ou les
souhaits de I’Assemblee synodale. A peine rentre en Europe, il
se remit en relation avec M. Libermann'", puis, en octobre il
se rendit a Rome. Le 6 Janvier 1845, le fondateur lui ecrit et
lui parle de ses proJets pour la Guinee : « Le seul moyen que
Je vois maintenant est de former un clerge indigene, et nous
sommes serieusement occupes a preparer les voies pour
cela... J’ai toujours regarde la formation d’un clerge indi
gene de la plus haute importance pour toute Mission quelconque, mais si, dans les autres missions, il est necessaire d’avoir
recours a la formation d’un clerge indigene, ici cela est absolument indispensable®''^. Un peu plus tard, M. Luquet envoya
au P. Libermann un memoire qu’il a presente a la Propagande, et qui est date du 9 avril 1845 : Eclaircissements sur le
Synode de Pondichery; e’etait une defense energique de la
position de ce Synode en faveur de la formation d’un clerge
indigene''^ Le P. Libermann le remercia le 30 Juillet 1845, dans
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une lettre ou il reaffirme sa propre conviction ; «Des 1840,
lorsque j’ecrivis a Rome le premier essai des Regies que je
devais proposer a notre petite Societe, j’ai cru urgent de travailler a la formation d’un clerge indigene, et, sans aucune
donnee sur la maniere de s’y prendre pour I’execution, j’ai
mis un chapitre sur cet article afin que, si je venais a mourir
avant d’avoir commence I’ceuvre du clerge indigene, mes
confreres ne I’abandonnassent point». II se rejouit ensuite de
I’approbation romaine, mais exprime ses craintes ; «Les
recommandations que la Propagande va faire maintenant et
les ordres qu’elle donnera seront-ils mieux executes que par
le passe? » Les anciens missionnaires « decides a tout, decides
a rester seuls en possession du spirituel des Missions qu’ils
ont embrassees, croyez-vous qu’ils vont se rendre si facilement et abandonner leur systeme
Le jugement severe
que prononce le P. Libermann dans ces dernieres lignes
s’explique en partie par la severite du P. Luquet lui-meme
dans ses « Eclaircissements »; ce dernier en fut d’ailleurs criti
que meme par ses confreres, et lui-meme tachera plus tard de
se justifier^’'*”®; mais le P. Libermann ne pouvait mettre en
doute les renseignements donnes par son correspondant. En
tout cas, la prise de position de la Propagande ne fait que le
confirmer, comme il le dit lui-meme, dans une conviction qu’il
a eue des son premier voyage a Rome. Dans les mois qui suivent, il sera tres occupe par le projet de fusion avec la
Congregation du Saint-Esprit, mais il n’oublie pas son grand
projet d’une maison a Rome pour former de futurs pretres,
catechistes ou apotres laics originaires d’Afrique'*^; il songe
meme a preparer des noirs de Bourbon pour en faire des mis
sionnaires et catechistes pour la Guinee et pour Madagas
car'**; a etablir a Goree, puis au Gabon une maison pour for
mer des catechistes et des cultivateurs noirs, qui aideront les
pretres indigenes qu’on aura formes'*’. Il songera un instant a
acheter I’ile du Levant pour une fondation de ce genre'*®.
Le 23 novembre paraissait I’lnstruction de la S.C. de la
Propagande «Neminem Profecto®, qui insiste sur la necessite
de former un clerge indigene, conformement a la tradition la
plus ancienne de I’Eglise, et aux Directives deja donnees par
Rome. L’Instruction prevoit explicitement que Ton etablisse
meme des eveques indigenes'*®. Le P. Libermann en regut
deux exemplaires directement de la Propagande. Le 7 janvier
1846, il exprime sa joie a Mgr Luquet, devenu entre temps
eveque titulaire d’Hesebon et coadjuteur de Mgr Bonnand,
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Vicaire Apostolique de Pondichery : «Maintenant il est a
esperer que tous les missionnaires travailleront serieusement
pour fonder solidement des Eglises en Missions etrangeres et
qu’ils emploieront desormais les moyens veritables pour les
mettre dans un etat de chose canonique tel que celui des Egli
ses d’Europe et d’Amerique»^°. Ces derniers mots sont dune
clarte qui ne laisse rien a desirer ; les Eglises des pays de mis
sion doivent obtenir le meme statut d'Eglises locales que celles des pays de vieille chretiente.
Au mois d’aout, le P. Libermann est a Rome ou il a
retrouve Mgr Luquet; il presente le 15 aout a la Propagande
un Memoire sur son oeuvre. Il est impossible de resumer ce
document; soulignons au moins la vehemence avec laquelle il
plaide la cause des Noirs. « Ces hommes sont faits a I’image de
Dieu comme les autres, et disposes a recevoir le tresor de la
Foi qu'ils ne connaissent pas»^'. Il rejette les accusations
qu’on propage contre eux, insiste sur leurs qualites, leur intel
ligence^^; s’il y a chez eux parfois depravation ou demoralisa
tion, elle «vient presque toute du contact avec les Europeens», ou de la situation inhumaine qu’on a faite aux esclaves^^; la reputation qu’on leur fait d’etre inconstants, indolents, n’est pas plus fondee ou s’explique par les memes cau
ses Il s’attarde sur les causes de la decadence de I’Eglise en
Angola. «Nous croyons qu’il ne faut pas attribuer la rechute
de cette contree a des causes intrinseques tirees de la nature
des populations, mais plutot a la marche qui a ete suivie dans
le cours de cette Mission. Les missionnaires... auront fait
des conquetes nombreuses... et leurs travaux auront produit
des chretientes nombreuses, peut-etre sans que ces fervents
missionnaires eussent pris les moyens suffisants pour consolider les fruits de leurs travaux en donnant a ces chretientes la
force stable d’une Eglise. La Sacree Congregation, dans sa
sagesse ordinaire, pour consolider et assurer I’avenir de ces
Eglises, y a etabli I’episcopat; mais ce n’etait que le principe
du bien. Les intentions si eclairees du Saint-Siege auraient eu
besoin d’etre bien comprises et bien senties par les mission
naires. L’Eveque nouvellement etabli ne devait plus se
contenter d’avoir un camp volant de missionnaires, il devait
former un clerge indigene attache au pays, un ordre hierarchique indigene. S’il ne I’a pas fait, la decheance de cette
chretiente s’explique facilement... Si la conservation d’un
clerge uniquement blanc etait une regie de conduite que Ton
proposait pour toujours, ou pour un temps trop considerable.
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la decadence devenait necessaire®^^. II faut done «des le principe... une organisation stable et inherente au sol que nous
devons eultiver®, tendre avec efficacite «a fixer invariable
nient notre sainte religion sur le sol ®; specialement former un
clerge indigene^^.
Le P. libermann, se referant a I’lnstruction recemment
publiee, trace ensuite un plan detaille de la marche qu’il veut
faire suivre : ecoles et maisons centrales dans les missions,
cultures pour faire vivre les ecoles et pour former de bons
agriculteurs; formation de futurs pretres, de catechistes, de
maitres d’ecole; il demande meme que les catechistes puissent recevoir les Ordres mineurs, presider les assemblies de
fideles et les prieres, chanter les offices et faire des instruc
tions au peuple^’. On formera aussi des agriculteurs, des arti
sans des «arts et metiers®; on apportera aux Africains une
« civilisation perfectionnee, celle qui a pour fondement, outre
la religion, la science et le travail... afin de les mettre par la,
peu a peu, en etat de n’avoir plus besoin du secours des missionnaires pour continuer I’ceuvre, autrement ces peuples resteront toujours dans leur enfance...
II demande done
qu’on etablisse des Eveques des que possible, et ebauche un
projet de reglement (ou de contrat) pour les rapports de I’eveque avec les missionnaires^®. Des qu’il y aura un certain nombre de pretres indigenes, un d’entre eux fera partie du
Conseil d'administration de I’eveque*®. Suivent des renseignements sur les territoires ou travaillent les missionnaires du
Saint Coeur de Marie^*.

NOUVELLES PRECISIONS
Ces idees de M. Libermann vont encore se preciser dans
la suite. Le 2 novembre 1846, il ecrit a M. Percin, jeune pretre
mulatre, ne a Ste Lucie, et qui travaille a Haiti ; «L’Eglise
d’Haiti... ne doit et ne pent etre mise sur le pied d’une eglise
en etat de mission®. Ce pays «doit avoir certainement une
Eglise constituee, regularisee, comme toutes les autres Eglises
particulieres, dont I’ensemble forme I’Eglise universelle ®.
Tant qu’elle n'a pas cette position respectable au milieu des
autres Eglises, elle n’est pas dans un etat normal, elle est dans
la souffrance et le desordre... ®. L’etat de Mission n’est
« qu’un etat provisoire pour laisser le temps de former solide-
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ment une Eglise reguliere*. Or, «pour constituer une Eglise
reguliere, il faut un Eveque dont I’autorite soit fixe et permanente..., des collaborateurs..., une administration spirituelle»*^. L’etat actuel est anormal, tant qu’il n’y a pas un eve
que et ses collaborateurs originaires de I’Eglise d’Haiti, et
qu’on «recourt a des etrangers pour remplir ces functions
importantes »; ces etrangers, « d’ailleurs, eux-memes, n’ont pas
une connaissance suffisante de I'esprit et des mceurs du
pays»*^. D’oii la necessite d’un Seminaire pour preparer des
hommes capables de remplir les functions dont il s’agit.
«Pour tout dire en deux mots : il faudrait a Haiti un Eveque
et un Clerge tires du pays; pour cela il faudrait un Semi
naire
En attendant que cela soit possible partout, les missionnaires doivent faire tous les efforts pour connaitre les peuples
qu’ils evangelisent, ne pas les juger d’apres des idees venues
d’Europe : «Ne jugez pas d’apres ce que vous avez vu en
Europe, d’apres ce a quoi vous avez ete habitues en Europe,
depouillez-vous de I’Europe, de ses mceurs, de son esprit; faites-vous negres avec les negres et vous les jugerez comme ils
doivent etre juges; faites-vous negres avec les negres pour les
former comme ils le doivent etre, non a la fagon de I’Europe,
mais laissez-leur ce qui leur est propre, faites vous a eux
comme des serviteurs doivent se faire a leurs maitres, aux
usages, au genre et aux habitudes de leurs maitres, et cela
pour les perfectionner, les sanctifier... et en faire, peu a peu,
a la longue un peuple de Dieu»*^. On ne pent qu’etre frappe,
en lisant ces lignes celebres, de leur similitude avec certaines
expressions du Concile Vatican II, et du Synode de 1974, sur
la necessite pour I’Eglise de « s’incarner » dans chaque culture
humaine, en laissant a chacune ce qui lui est propre^*.
Le 22 novembre 1847, trois jours apres la lettre que nous
venons de citer, le fondateur ecrit a Mgr Truffet, Vicaire Apostolique des Deux-Guinees; un petit detail merite de retenir
notre attention. M. Libermann y park du chant d’eglise et
remarque : «D’apres ce que je vois, les cantiques frangais
sont nuls en Afrique, ou les Noirs n’apprendront pas notre
langue suffisamment pour y chanter des cantiques. On sera
probablement oblige de leur en composer dans leurs propres
idiomes, pour leur inculquer les principales verites de notre
sainte Religion; or, d’apres le peu que j’entrevois de la prononciation, de la consonnance des langues de Guinee, il me
semble que nos airs frangais ne pourront guere y etre adap-
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tes. J’ai pense qu’il serait bon de nous procurer des melodies
religieuses italiennes. Elies sont douces, simples et me paraissent devoir etre plus en harmonic avec les sentiments, la
tournure de I’imagination de nos bons Africains, et plus en
rapport avec la douceur, le coulant et la simplicite de leurs
idiomes®^’. II est evident que le Pere Libermann ne considere
pas la possibilite qu’il existe une musique africaine suscepti
ble d’etre adaptee a des chants religieux; qui aurait pu s’en
douter a la date ou il ecrit? II est done etonnant que le P. Kirkels, dans I’ouvrage que nous avons cite plus haut, s’appuyant
sur cet unique texte, reproche au fondateur de n’avoir «pas
eu de vrai dialogue avec les donnees culturelles deja presentes dans ce pays®**. Cela est vrai, evidemment, puisque luimeme n’etait jamais alle en Guinee, mais, en dehors d’autres
textes deja cites, celui que nous venons de lire montre a I’evidence qu’il veut que ce dialogue existe, que Ton tache de mettre les decisions prises «en harmonic avec les sentiments, la
tournure d’imagination » des Africains. D’ailleurs, le debut de
cette lettre a Mgr Truffet le felicite des decisions qu’il a prises
et qu’il a fait connaitre dans sa lettre du I®'' septembre; or
cette derniere parle d’un effort pour se conformer au moins
en partie, a la nourriture indigene*®, de I’etude des langues
indigenes, de la necessite pour les missionnaires de se montrer independants de la France et des Europeens et de se
mefier des jugements de ces derniers, qui sont «le fleau des
cotes d’Afrique®™, de I’esclavage qui est un «crime»^'. C’est
de tout cela que M. Libermann au debut de sa lettre declare :
«Vous entrez pleinement dans toutes les vues que la divine
bonte m’avait donnees depuis I’origine pour le salut des
Noirs. La lettre de M. Chevalier... me confirme de plus en
plus de I’accord parfait qui existe entre nos deux pensees®’^.
La lettre de M. Chevalier (a M. Boulanger) dont il est
question ici est datee du 29 aout 1847 et donne des details sur
I’education qu’on donne aux enfants, d’apres les directives de
Mgr Truffet, pour les preparer eventuellement au sacerdoce :
on leur apprend «tout ce qui leur sera necessaire plus tard,
pour se suffire a eux-memes et par consequent a I’etude du
latin et de la religion ils doivent joindre les connaissances
industrielles, mecaniques, etc. dont ils auront besoin plus
tard; mais I’objet de ces diverses connaissances, pour le vetement, I’habitation, la nourriture, doit etre, autant que possi
ble, puise dans le sol meme et en dehors des habitudes europeennes. Aussi I’education qu’ils rc9oivent ici, est-elle comple-
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tement differente de celle que Ton donne dans les petits seminaires et les colleges d’Europe. Partant de ce principe que les
missionnaires sont faits pour les enfants, et non les enfants
pour les missionnaires, les choses sont arrangees de maniere
que les eleves ne rendent aucun service manuel, au moins
directement, a aucun des membres de la communaute. Char
ges de se suffire a eux-memes, ils n'ont pas de domestiques,
mais aussi, ils ne le sont de personne. Ce sont les plus inde
pendants des Noirs; s’ils travaillent, c’est a leur profit, et non
a celui de la maison qui n’y gagnera qu’autant qu’elle aura
moins de sacrifices a faire pour les entretenir, car tout le
revenu leur appartient en propre. Ce sont eux qui font leur
cuisine, eux qui font leurs vetements, eux qui se soignent en
tout...
Suivent nombre de details : on leur apprend le
latin et le wolloff (mais non le frangais), la menuiserie, la cou
ture, I’agriculture, I’elevage; ils ont un troupeau de brebis et
de chevres, et administrent eux-memes I’argent qu’ils en retirent; ils se gouvernement eux-memes en grande partie selon
leurs coutumes^'*.
Or M. Libermann felicite chaleureusement M. Chevalier
de cette education des enfants «qui cadre parfaitement avec
I’idee que je me suis formee... Il me semble absolument
necessaire... de leur faire comprendre et sentir qu’ils sont
fibres, de leur faire sentir la beaute de la liberte et de cette
egalite qu’ils partagent avec tous les enfants de Dieu. Cette
idee d’inferiorite doit etre effacee de leurs ames parce
qu’elle... les ravale a leurs propres yeux ce qui est un grand
et immense mal... Ils ne sont en rien inferieurs par leur
nature aux Europeens... La nature africaine doit avoir ses
miseres a elle, aussi bien que la nature europeenne a les siennes; mais elle aura aussi ses qualites, aussi bien que la nature
europeenne a celles qui lui sont propres
M. Libermann
envoie en meme temps une delicieuse lettre «a mes chers
petits enfants du petit seminaire de Dakar
Cette volonte de tenir compte de la mentalite des Noirs et
de la respecter ne se limite pas a I’Afrique. Quelques jours
plus tard, M. Libermann envoie un long questionnaire a
I’aumonier d’un couvent de la Nouvelle Orleans, en Louisiane,
sur la situation des Noirs des Etats-Unis^^. A I’approche de la
suppression de I’esclavage a Bourbon, il manifesto a M. Blanpin sa joie profonde, tout en lui recommandant d’aider les
noirs liberes a bien user de leur liberte retrouvee^®. Le decret
d’abolition de I’esclavage sera public par le gouvernement
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fran^ais le 27 avril 1848’®. Mais, des le mois de mars, apres
I’institution de la Commission chargee de preparer le
decret®°, M. Libermann renouvelle a M. Le Vavasseur les avis
donnes a M. Blanpin, insistant sur la necessite d’aider les
Noirs liberes a user de leur liberte, et specialement a travailler librement®'.

APRES LA FUSION
Les mois qui suivent seront tres occupes par la prepara
tion immediate de la fusion de la Societe du St Coeur de
Marie avec la Congregation du St Esprit. M. Libermann,
confirme par Rome comme Superieur General le 3 novembre
1848, revolt les Regies. Le nouveaux texte contient plusieurs
pages sur la conduite que les missionnaires doivent tenir
envers les populations a evangeliser. «Ils doivent bien considerer ce qui, dans leurs usages et coutumes, tient au caractere du peuple et a la nature du pays. Ils eviteront avec soin
de deranger ces habitudes (lorsqu’elles ne sont pas opposees
a la loi de Dieu) pour les former au genre de vie europeen*®^.
Il leur faut aimer ces peuples, leur apporter avec I’Evangile
«les connaissances naturelles et les vertus sociales® qui peuvent leur etre utiles®®; ils les ecouteront avec bienveillance®'',
examineront leurs penchants, leurs inclinations®®. Un chapitre entier traite de la formation du clerge local, qui est le seul
« moyen de repandre au loin la lumiere du saint evangile et de
I’etablir solidement dans les contrees que nous sommes char
ges de defricher*®®; on traitera les pretres indigenes comme
des confreres egaux, et meme on leur cedera volontiers la
premiere place®’. Tout ceci n’est qu’un resume des principes
que nous avons deja rencontres.
Dans une lettre du 6 fevrier 1849 le P. Libermann mentionne avec admiration la methode missionnaire suivie par
M. Laval a Maurice : celui-ci a fait construire dans differents
quartiers des chapelles, oii un Noir est charge de faire les
prieres, d’enseigner le catechisme, et que les missionnaires ne
visitent que de temps en temps®®. Ces renseignements sont
repetes dans une lettre a la Propagande du 3 novembre 1849,
qui mentionne aussi la fondation dune communaute religieuse pour les jeunes filles noires : « elles ont adopte la regie
de la Visitation, modifiee selon les besoins du pays*®®. Mais le
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fondateur continue a penser a la fondation d’une oeuvre en
Europe (en Bretagne) pour former des Guineens a differents
metiers, ils retourneraient ensuite «dans leur pays, serviraient de catechistes, soit comme Freres, soit en s’etablissant
au milieu de leurs concitoyens, et seraient ainsi d’un grand
secours aux missionnaires»®°.
Un long memoire envoye aux Eveques de la Guadeloupe,
de la Martinique et de la Reunion, le 27 juin 1850, refute
vigoureusement les accusations repandues contre les Noirs®';
les eveques doivent, avec le temps, pouvoir se passer de
I’Europe en trouvant dans leurs propres dioceses le nombre
de vocations que leurs besoins demandent®^; il faut absolument lutter contre les prejuges des blancs qui pensent que
«les Noirs ne sont pas capables d’etre pretres et de se bien
conduire dans le sacerdoce*®^.
Ce memoire est, sans doute, le dernier document impor
tant ou le P. Libermann a exprime sa pensee sur le sujet qui
nous interesse. Peut-etre en aurait-il encore parle dans les
Instructions aux Missionnaires que la maladie et la mort
I’empecheront de terminer. Mais il semble que tout I’essentiel
avait ete dit precedemment avec toute la clarte desirable.

ESSAI DE SYNTHESE ET CONCLUSION
Il nous faut, en terminant, essayer de resumer la pensee
du P. Libermann sur les « eglises particulieres »; void les quelques points qui nous paraissent les plus importants.
1) L’etat de Mission, dans une communaute chretienne,
n’est qu’un etat provisoire pour laisser le temps de former
solidement une eglise reguliere, avec un eveque et un clerge
tires de son sein. Toutes les eglises particulieres forment
ensemble I’Eglise universelle.
2) Il faut done, des les debuts, faire tous les efforts possi
bles pour preparer un clerge indigene, auquel les missionnai
res cederont progressivement les responsabilites de leur
eglise.
3) Toutefois, le clerge ne suffit pas : il importe aussi de
former des laics, pour qu’ils collaborent a I’evangelisation,
soit comme catechistes, soit dans les differentes professions
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qu’ils choisiront. M. Libermann songe meme a donner les
Ordres mineurs a certains d’entre eux.
4) Dans la formation des pretres et laics noirs, M. Liber
mann, au debut songe a leur apporter la civilisation europeenne; il faut qu’ils prennent des « habitudes europeennes».
Mais cette conviction va se nuancer bientot de maniere tres
frappante : la religion doit etre «fixee sur le sol», «inherente
au sol» (Memoire du 15 aout 1846).
5) II faut done se defier des prejuges europeens, des
methodes europeennes; il faut laisser aux populations evangelisees ce qui leur est propre, tout ce qui est compatible avec
I’Evangile; il faut conserver au clerge indigene ses usages
nationaux, et eviter a tout prix de lui imposer des idees euro
peennes sur la theologie, la liturgie, etc... «Etablir le regne
de Dieu, ce n’est pas etablir les idees et les usages de
I’Europe* (Corresp. avec Mgr Truffet et M. Chevalier, 1847).
6) Pendant tout le temps requis pour I’etablissement et la
croissance de ces eglises particulieres, les missionnaires
seront a leur service; ils feront un constant effort pour comprendre, estimer, aimer les peuples auxquels ils sont envoyes,
sans esprit de superiorite; ils les prepareront a pouvoir
conduire et developper par leurs propres moyens leurs communautes chretiennes et seront prets a se retirer quand leur
presence ne sera plus necessaire.
Il me semble que ce sont la les points essentiels de la
pensee du P. Libermann sur le sujet des eglises particulieres.
On a vu qu’il n’etait pas seul a defendre ces principes, et que,
peut-etre, il n’est pas entierement original dans sa pensee.
Mais il est impossible, si I’on songe a son manque d’experience directe des Missions, de ne pas admirer sa clair
voyance et son courage. Plut au ciel que Ton ait toujours suivi
fidelement I’orientation qu’il avait donnee!
Joseph Lecuyer
16 Janvier 1975
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NOTES
1 - Declaratio Patnim Synodalium (Exeunte Synodo 1974 adprobata), Typis Polyglottis Vaticanis, 1974, p. 5-6; Elenchus Quaestionum
quae in hac Synodo peculiari consideratione pertractae sunt (sub
secreto), Ibid. 1974, p. 7.
2 - J. Kirkels, O.M.I., Projet d'une methodologie missionnaire au

XIX^ Steele.
Lettres de F.M.P. Libermann au Cardinal Prefet de la Propaganda J. Th.
Fransoni, 1840-1849. These de Doctoral en Sciences Religieuses. Strasbourg
1972; edit, roneotypee en 1973. Voir surtout le chap. 5, p. 19 ss., et aussi la
conclusion, p. 24-29.

3 - N.D. (Notes et Documents) VI, p. 661.
II est inutile de mentionner que le mot «negre» n'a pas dans le langage du
P. Libermann la nuance depreciative qu’on lui a parfois donnee depuis.

4 - N.D. II, p. 112.
En fait M. Bureau deviendra Capucin.

5 - N.D. II, p. 71.
6 - Ibid. p. 72.
7 - N.D. II, p. 182.
8 - Regie Provisoire (Regie Provisoire des Missionnaires du Tres
Saint Cceur de Marie) I, chap. I, a. 5 (N.D. II, p. 236).
9 - Ibid. I, chap. 3, a. 6 (N.D. II, p. 241).
10 - N.D. Ill, p. 94.
11 - Cf. N.D. Ill, p. 25-26, 151-159.
12 - N.D. Ill, p. 141.
13 - N.D. Ill, p. 354; 357; 386; IV, p. 32-34.
14 - N.D. IV, p. 62-66.

15 - N.D. rv, p. 94-95.
16 - N.D. IV, p. 17.
17 - Ibid. p. 18.
18 - Lettre au Dr Libermann du 4 mai 1843; N.D. IV, p. 219.
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19 - N.D. IV, p. 383-384.
Voir aussi la lettre du 10 octobre 1843 a M. Germainville (ibid. p. 386-387),
et celle du 11 octobre 1843 a M. Louverture (p. 391); ce dernier est le fils du
celebre Toussaint Louverture, chef des insurges de Saint-Domingue de 1796 a
1802.

20 - Au Directeur des Colonies, 18 novembre 1843 (IV, p. 434); a
la Communaute de Guinee, nov. 1843 (p. 435-436); a M. Choiselat, 28
nov. 1843 (p. 441); au Card. Prefet de la Propagande, 28 nov. 1843
(p. 445) a M. Dupont, 4 dec. 1843 (p. 451); a M. Gamon, 7 dec. 1843
(P. 452-454). Voir les reponses du Directeur des Colonies et du Ministre, specialement p. 492 et 496.
21 - AM. Louverture (N.D. VI, p. 32-33); de meme a M. Gamon, 8
fev. 1844 (N.D. VI, p. 36); a M. Cahier, 25 fev. 1844 (N.D. VI, p. 72).
22 - A M. Louverture, 24 fev. 1844 (N.D. VI, p. 64).
23 - Rapport du 25 fevrier 1844 a M. Louverture (VI, p. 65-68).
24 - A M. Germainville, 26 fev. 1844 (N.D. VI, p. 82).
25 - A M. Le Vavasseur, 10 mars 1844 (N.D. VI, p. 121-122).
26 - A M. Gamon, 29 mars 1844 (p. 144).
27 - A la Mere Javouhey, 13 juin 1844.
« Vous me mettez un appat bien attrayant a I'hame^on : le petit seminaire!
C'est bien par la qu’on peut m’attraper... Je suis convaincu que nous ne pourvoirons au salut de I'Afrique que par la» (N.D. VI, p. 237).

28 - A la Mere Javouhey, 22 juillet 1844 : «... former un clerge
indigene : c’est la chose la plus utile, la plus importante... Je ne
crois pas possible d’avoir d’heureux resultats sans cela» (N.D. VI,
p. 276); au Nonce a Paris, oct. 1844 (VI, p. 388).
29 - N.D. VI, p. 190.
30 - N.D. VI, p. 281.
31 - Au Ministre de la Marine, 29 juillet 1844 (N.D. VI, p. 285).
32 - Ibid.
33 - 3 aout 1844 (N.D. VI, p. 294).
Sur cette necessite d une bonne formation, voir aussi la lettre d’octobre
1844 au Nonce de Paris (N.D. VI, p. 388) : a ce moment, M. Libermann pense a
fonder une maison de formation a Rome, pour echapper a I’influence des gouvernements coloniaux, anglais ou frangais. Sur ce point, voir aussi N.D. VI, p.
395 et 420-421.
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34 - Au Card. Prefet de la Propaganda, 3 nov. 1844 (N.D. VI, p.
393).
35 - Lettre du 14 nov. 1844 (N.D. p. 420).
Voir aussi la notice datee du 15 nov. 1844 et envoyee a des pretres beiges
(N.D. p. 437438).

36 - Voir lettre du 8 dec. 1844 a M. Schwindenhammer (N.D. VI,
p. 489491).
37 - Lettre du 25 dec. 1844 (N.D. VI, p. 500-504).
38 - 4 aout 1840 (N.D. II, p. 126).
Voir aussi ibid. p. 154. Nous possedons une lettre a M. Luquet, datant du
sejour de M. Libermann a Rennes, en 1839 (N.D. Complements, p. 18 ss.), et une
autre lettre du 18 juillet 1840 (Ibid. p. 25 ss.).

39 - Voir J. Luquet, Considerations sur les Missions Catholiques,
Paris 1853, p. 238.
40 - C'est la date que M. Luquet indique dans I'ouvrage cite ci-dessus,
p. 46. La date du 8 fevrier 1843, indiquee dans N.D. Complements, p. 18, est
done a rectifier.

41 - Cf. lettre de M. Libermann du 17 aout 1844 (N.D. Comple
ments, p. 46 ss.).
Des rertseignements plus complets sur cette periode de la vie de M. Luquet
peuvent etre trouves dans le livre de R. Roussel : Un Precurseur, Monseigneur
Luquet, Langres, 1960, surtout pp. 27-34. Pour ce qui conceme I’influence (peutetre reciproque) de la pensee de M. Luquet sur celle de Libermann, il serait
utile d'etudier la these manuscrite du P. Pinus que je n'ai pas pu consulter.

42 - N.D. Complements, p. 58-59.
43 - Ce memoire a ete imprime pour la reunion du Conseil plenier (Plenaria) de la S.C. de la Propagande, du 19 mai 1845; c'est un in 4° de VIII, 213 pages,
qu’on peut consulter aux Archives de la Propagande (Acta Sacrae Congr. de Pro
paganda Fide, anni 1845; vol. 208 des Archives, pages 130-240; le Memoire a une
pagination propre que je citerai dans les notes qui suivent. Le Cardinal Celso
Constantin! en a public de longs extraits dans : Ricerche d’Archivio sull'Istruzione 'De Clero indigena’, emanata dalla S.C. de Propaganda Fide il 23 Novembre
1845, dans : Miscellanea Fumasoni-Biondi, Rome, 1947, p. 1-78. Les Actes du
Synode de Pondichery (18 janvier 1844) sont reproduits dans Mansi, Ampliss.
Collect. Conciliorum, t. 39, col. 413427. L’approbation de la Propagande est
datee du 28 Juillet 1845 (ibid. col. 427430). Voir encore sur tous ces points
I'ouvrage de Mgr Luquet : Considerations sur les Missions Catholiques, Paris,
1853, pp. 351 ss.; 408 ss. D'apres I'lntroduction de M. Luquet a son Memoire, ce
dernier ne fut ecrit qu'apres la premiere reunion de la Plenaria qui eut lieu le
17 fevrier 1845; la lettre de M. Libermann datee du 6 janvier lui est done anterieure.
44 - N.D. Complements, p. 62-63.
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44 bis - Dans son Memoire, M. Luquet est assez souvent severe pour la
position des Jesuites contre le clerge indigene; voir, en particulier, les pp. 37, 90,
98-99, 117, 119, 137, 141, 180. II ajoute: «Malheureusement toutes ces Societes
ont pour principe d’action, une centralisation unique qui les genera dans leur
implantation sur le sol». Le Memoire souiigne la difficulte qu’ont les Instituts
Missionnaires religieux a accepter la constitution des eglises locales Independantes, et Tautorite des eveques (p. 8-9); il veut prouver, au contraire, que la
Societe des Missions Etrangeres, de par sa fondation meme, est destinee a favoriser les Eglises particulieres et la formation dun clerge indigene.
Voir aussi R. Roussel, loc. cit. p. 34 et 56-57; J. Luquet, Considerations sur
les Missions Catholiques, pp. 137 et 238 ss. - Ce sera, d’ailleurs, un reproche frequemment fait a M. Luquet d'etre raide el severe dans ses jugements. Cela avail
deja ete remarque par ses confreres de S. Sulpice : cf. lettre de F. Le Vavasseur
(N.D. II, P. 26); lettre de M. Libermann {N.D. II, p. 123-124). - Encore en 1848,
M. Libermann lui conseillera «douceur, moderation... humilite de coeur et
d’esprit» (N.D. Complements, p. 108).
45 - A la Communaute de Bourbon, 8 avril 1845 (N.D. VII, 122124).
46 - A M. Le Vavasseur, 9 avril 1845 (N.D. VII, p. 126-127, 128 et
132).
Dans cette derniere lettre, M. Libermann affirme sa conviction que «les
Jesuites ne feront pas un clerge indigene; cela est entierement oppose a leur
systeme pour les Missions» (p. 132). Est-ce encore I'influence de M. Luquet qui
lui fait prononcer ce jugement? Ce dernier se defend de parti-pris contre les
Jesuites dans son livre «Considerations sur les Missions Catholiques... dans
rinde, Paris, 1853, p. 240, note 1.

47 - A M. Bessieux, 4 mai 1845 (N.D. VII, p. 160-161).
Dans la meme lettre le Pere insisle sur I'absolue necessite pour le missionnaire de ne pas apparaitre comme «l’agent politique du gouvemement fran?ais», et de travailler a rendre heureux les Africains «non seulement par la foi
et la piete... mais encore par le bien de leur civilisation a laquelle vous travaillerez» (p. 162. - Meme sujet dans une lettre au Minislre de la Marine, du 7 mai
1845 : il faut former des pretres, des catechistes, mais aussi des agriculteurs,
des maitres d ecole, des techniciens, etc... (N.D. VII, p. 165-168). Voir aussi la
lettre aux Conseils Centraux de la Propagation de la Foi, datee du 30 mai (N.D.
VII, p. 185-187): la lettre a M. Perree, du 14 juin (N.D. VII, p. 214-215); a la Com
munaute de Bourbon, le 5 nov. 1845 (N.D. VII, p. 375); a M. La Vavasseur, le 18
dec. 1845 (VII, p. 425-426). Il est interessant de constater I'opposition que le
projet d’etablissement a Goree rencontre aupres du clerge europeen deja pre
sent sur place (cf. N.D. VII, p. 481-487).

48 - A M. Perree, 13 aout 1845 (N.D. VII, p. 270-271).
49 - Le texte de I’lnstruction se trouve dans Mansi, Amplissima
Collectio Conciliorum, tom. 39, col. 442-447.
50 - Lettre du 7 janvier 1846 (N.D. Complements, p. 68).
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51 - N.D. VIII, p. 223.
Mgr Luquet affirme que le Memoire de M. Libermann a ete fortement
influence par «les principes d’ordre hierarchique que le P. Theiner et moi lui
avons inculques® (cite par R. Roussel, loc. cit. p. 82). - Le P. A. Theiner (18041874), membre de I'Oratoire dltalie, celebre erudit qui sera plus tard Prefet des
Archives Vaticanes, a, en effet, beaucoup aide le P. Libermann pendant toute
cette periode : voir N.D. VIII, p. 194, 355, 358, 359, 363, et surtout la lettre du 21
juillet 1847 (N.D. Complements, p. 86-89).

52 - N.D. VIII, p. 226-228.
53 - Ibid. p. 229-231.
54 - Ibid. p. 231-234.
55 - Ibid. p. 235.
Mgr Luquet cite longuement ce texte dans son livre : Considerations sur les
Missions Catholiques, p. 75-77.

56 - Ibid. p. 242-243.
57 - Ibid. p. 244-247.
Ainsi, des 1846, M. Libermann, non sans audace, propose ce que, de nos
jours, on a appele la « diversification des ministeres®, et I’ordination, au moins
aux Ordres mineurs, d'hommes maries. - Mgr Jean Gay, CSSp., a fait une inter
vention au 2^ Concile du Vatican sur ce point precis.

58 - Ibid. p. 248-249.
59 - Ibid. p. 249-254.
60 - Ibid. p. 253.
61 - Ibid. p. 254 ss.
Sur tous ces points du Memoire, voir aussi les longues citations qu’en fait
M. Luquet dans Considerations sur les Missions Catholiques, Paris, 1853, p.
88 ss.

62 - N.D. VIII, p. 335-336.
II est interessant de comparer certaines expressions de M. Libermann avec
celles employees par le groupe B de langue frangaise, au Synode de 1974 : selon
les Peres, I’expression «Eglise particuliere» doit designer «toute Eglise qui
exerce le service de I’Evangile dans une communaute humaine particuliere, et
cela en communion avec toutes les Eglises particulieres qui constituent I’Eglise
universelle® (Agence intemationale Fides, Informations n. 2627. 6 nov. 1974,
p. 609). - Quelques mois avant M. Libermann, M. Luquet avait ecrit qu'il fallait
«changer ces chretientes precaires en veritables eglises locales (et non point
nationales) par I'etablissement des eveques indigenes®. Cf. R. Roussel, Un Precurseur, Monseigneur Luquet, Langres, 1960, p. 77-78.

63 - N.D. VIII, p. 337.
64 - Ibid. p. 340-341.
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65 - Aux Communautes de Dakar et du Gabon, 19 nov. 1847 (N.D.
IX, p. 330).
Ces expressions sont a rapprocher de celles employees par M. Luquet dans
ses « Eclaircissements sur le Synode de Pondichery» : «Nous devons etre chinois dans I’Empire Celeste, indiens dans I’lnde, espagnols aux Philippines ou a
Cuba, portugais a Goa, a Macao, k Madere, anglais ou fran9ais partout ou flotte
le pavilion de la France ou de I'Angleterre, pour conserver, avant toute chose,
notre beau titre de catholiques, de missionnaires de la Sainte Eglise» (Memoire,
p. 61-62). Mais on notera que M. Libermann va beaucoup plus loin, car il veut
que le missionnaire se depouille de I’Europe; il n’aurait jamais ecrit qu'il devait
se faire « espagnol... portugais... anglais ou fran^ais », selon la puissance colonisatrice du moment.

66 - Vatican II, Ad Gentes, 10; Gaudium et Spes, 44; Declaration
finale des Eveques du Synode de 1974, nn. 2 et 9.
67 - N.D. IX, p. 347-348.
Mgr Truffet ne re^ut jamais cette lettre, car il mourut le lendemain, 23
novembre 1847.

68 - J. Kirkels, O.M.I. Projet d’une Methodologie missionnaire au
XIX^ siecle (cf. plus haut, note 2), chap. 5, p. 25-26, et conclusion
p. 24-29.
69 - N.D. IX, p. 446.
Sur ce point, il y eut d’ailleurs des imprudences, et Mgr Truffet en sera la
premiere victime (cf. N.D. Complements, p. 108 et 222).

70 - Ibid. p. 450-452.
71 - Ibid. p. 452-453.
Voir aussi sur ce point I'ordonnance de Mgr Truffet (ibid. p. 455) et aussi sa
lettre si severe a Mgr Bouvier, eveque du Mans, datee du 15 septembre (N.D.
Complements, p. 100-101).

72 - N.D. IX, p. 333-334.
73 - N.D. IX, p. 459-460.
74 - Ibid. p. 460-463.
Les raisons donnees tant par Mgr Truffet que par M. Chevalier pour ne pas
enseigner le fran^ais sont interessantes : il ne faut pas que les missionnaires
paraissent «appuyes par quelque influence temporelle ou chercher autre chose
que Dieu» (N.D. IX, p. 450). «Ils sont venus etablir le regne de Dieu et de
I’Eglise, et non les idees et les usages de l’Europe» (p. 454; cf. p. 457). Ils laisseront done «aux enfants les usages de leur pays dans le vetement, la nourriture,
le coucher, I'ameublement, les formes memes de la civilite et tous les autres
usages qui n’ont rien d’oppose a la pensee, ni a la decence chretienne» (p. 457).
Il faut « conserver au clerge indigene les usages nationaux », il y aurait pour le
clerge un danger de «puiser dans le commerce des missionnaires des idees plus
ou moins frangaises sur la theologie, la liturgie, etc... » (p. 458). Les esprits des
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indigenes sont d’ailleurs trop prevenus centre tout ce qui est etranger (p. 460).
Pour la meme raison, dans les vetements des enfants «on a retranche tout ce
qui sentait I'Europeen, pour lui donner un habit completement woloff, habit qui
du reste, est beaucoup plus majestueux et plus commode que ceux d'Europe»
(p. 462).

75 - Lettre du 23 novembre (N.D. IX, p. 359-361).
76 - Ibid. p. 361-364.
77 - A M. Perchet, 9 dec. 1847 (N.D. IX, p. 374-378).
78 - A M. Blanpin, mars 1848 (?), (N.D. X, p. 125-127).
79 - Cf. N.D. X, p. 419 ss.
80 - Ibid. p. 418.
81 - N.D. X, p. 141-143.
82 - N.D. X, p. 452, art. 4 (Synopse du P. Nicolas, n. 10; voir aussi
p. 511, art. 12 (Syn. 294) :
«lis se mettront A la disposition de tous, se conformant aux caracteres, aux
gouts, aux desirs et aus vues de tous... ».

83 - N.D. X, p. 515-517 (Synopse, nn. 308-316).
84 - Ibid. p. 517, art. 10 (Synopse, n. 317).
85 - Ibid. p. 518, art. 15 (Synopse, n. 322).
86 - Ibid. p. 519, a. 1 (Synopse, n. 325).
87 - Ibid. p. 520-521, a. 6 et 7 (Synopse, n. 330-331).
88 - N.D. XI, p. 33.
89 - N.D. XI, p. 234-235.
90 - Lettre k Mgr Kobes, 23 avril 1850 (N.D. XII, p. 169).
Le projet est d’un pretre breton ami de M. Le Berre.

91 - N.D. XII, p. 248 ss.
92 - N.D. XII, p. 295.
93 - Ibid. p. 296.

